














DEVELOPMENT OF THE BASELINE CORRECTION SYSTEM TO MEASURE  
HYPERFINE STRUCTURE OF RB ATOMS INJECTED INTO SUPERFLUID HELIUM  
 
三條真 





We have been developing a laser spectroscopic method for atoms injected into superfluid helium (He II). We 
aim to measure hyperfine structure splitting which is caused by interaction between nuclei and valence electrons. 
So far, in the offline experiment, we succeeded in the measurement of hyperfine structure splitting of Rb. 
However, measurement accuracy and precision were not enough to discuss interaction between Rb and He atoms 
because of baseline fluctuation caused by instability of the number of atoms supplied by using laser ablation 
method. In this study, we developed a baseline correction system composed of electro-optic modulator and multi 
channel scaler, and performed baseline correction experiment by using this system for Rb in He II. 





































































1.2. レーザー・ラジオ波(RF) /マイクロ波(MW) 二  
重共鳴法 
 





点にある。4He には三重点が存在せず、約 2K 以下で液
体相は超流動相と呼ばれる状態へと相転移 (ラムダ転








原子バブルモデルを用いた吸収・放出過程及び 133Cs 原 





間隔の測定を行うことで、レーザー分光法と He II を組
み合わせた核分光法の有用性を示してきた。さらに、

































































ルによる同時測定が可能な Multi Channel Scaler(MCS)か
らなる原子数補正システムの開発を行った。 
 













4.2.  Multi Channel Scaler (MCS) 
 本実験では、4ch まで同時測定が可能な USB-MCA4(株
式会社テクノエーピー製)を用いる。MCS は、時間関数
として時間間隔 t から t+Δt (Δt: dwell time)までに起こる
イベント数をカウントする装置である。Fig.7 における円






め、原子数に応じた LIF が測定される。よって、ch.2 は
原子数の原子供給量の不安定さの情報を有する。故に、









中に導入した Rb 原子を対象にして、実験を行った。 
 
5.1. 実験装置 
 Fig.9 に本実験で用いた実験装置全体の概略図を示す。 
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